

























The implementation and evaluation of an education program that nurtures 
university students' abilities to plan and implement
– A study regarding the effects and challenges of event planning 













　"Purpose" To clarify how first-year university students have grown through an event for children that they 
planned and drew up at the stage of introductory education. [Method] We carried out text mining（quantitative 
text analysis）on reflective reports written by students involved in event planning after their implementation. 
We attempted to extract which situations they grew in. [Results] It was shown that the students learned many 
things in their "connections with fellow students." Specifically, ① even students who were not initially proactive 
understood the importance of acting proactively through the experience. ② Through experiencing various 
problems of varying scales, they also learned about the importance of preparation and sharing information. 
[Conclusion] Event planning also functions as a place to learn skills that can be used even after going out into the 
world.
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思う 313 作る 38 話し合う 23
人 189 場所 38 オークション 22
子ども 130 情報 38 実際 22
企画 124 グループ 37 説明 22
バザール 119 事前 37 行く 21
考える 119 出来る 36 出す 21
自分 118 足りる 35 終わる 20
仕事 106 他 35 前 20
当日 103 持つ 34 問題 20
準備 100 出る 34 役割 20
今回 93 目 34 理解 20
感じる 91 活動 32 連携 20
行う 86 経験 32 会場 19
時間 84 全体 32 機会 19
改善 83 たくさん 31 上手い 19
必要 74 決める 31 ブース 18
ワークショップ 63 分かる 30 学ぶ 18
良い 57 ポイント 29 見る 18
担当 54 少ない 29 始まる 18
意見 53 把握 29 不足 18
多い 53 楽しい 28 それぞれ 17
確認 51 参加 28 ほか 17
査定 48 少し 28 活かす 17
共有 47 メンバー 27 使う 17
来る 46 リーダー 27 子 17
全員 45 行動 27 積極 17
反省 45 対応 25 大変 17
内容 44 言う 24 用意 17
クラス 41 大きい 24 もう少し 16
大切 41 受付 23 気 16
話し合い 41 人数 23 授業 16
聞く 39 段階 23 進める 16
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注
ⅰ　KH Coderは、下記からダウンロードできる。（http://khc.sourcefor.
net/）
ⅱ　KWICコンコーダンスとは、分析対象ファイル内でその抽出語がどの
ような文脈で用いられているか、検索できる機能である。（樋口2015、
P143参照）
ⅲ　各語がネットワーク構造内で、どの程度中心的な役割を果たしている
かを示すもの。簡潔に示すと、その語がどれほど「ハブ」としての機
能を果たしているかを定量的に評価するものである。
